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Ein Stiickchen Bindfaden
„Furs Gewesene", so sagt ein altes Sprichwort, >,gibt der Jude nichts." Und da der Jude
in England zur Zeit so miBtonangebend ist,
wie nie zuvor, befaBt er sich dort vorwiegend
mit Realitaten: mit dem teuren Verkauf minSfnf ftrcbit
derwertiger Panzferwagen an die britische
Armee, mit Schiebungen auf dem Schwarzen
„2Wit qcpumptcm c*clp imp gcpumpten eclPntciT,
Markt und mit anderen einbringlichen
Schmutzereien. Anderswo ist es ja nicht
fp Partite 3cbn sSiiI[, „ipirP Per tfricq gut qcratcn.
mehr das rechte Leben fur einen Gannef aus
Gebliit und Neigung, tja — und selbst das
SNitn bole fiir unP due! Pent tfeuer Pic .Koblcit,
groBmachtige britische Reich ist nicht mehr
Pdim iiuni, Pic Pde lutcn, Per icufcl bclcii!" imstande, die „heiligsten Giiter" jiidischen
Vcrbrechertums wirksam zu schiitzen! Friir>ecb Prurfilc Pern Senium Per „.Kricq auf .HrcPit"
her waren noch ganz andere Zeiten! Damals
bieber ein erbePIicbep X>efi^it.
fiihrten die frommen Insulaner einen morderischen Krieg gegen die Chinesen nur des3Wan epfcrlc kPeIcn, flrnmefcii imp (Serpen
halb, weil dem jiidischen Rauschgiftschieber
pcrqcMirb.
mufj man pcrfbttlieb fierben.
Sassoon seine fetten Profite erhalten bleiben
sollten. Und nachdem dieser edle Zweck erEton cpferte ftdgicn,
Pie SNicPcrldnPe,
reicht war, verreckten wieder Hunderttauman biiufte auf JreubuuP ^errat nccb unP eebnuPc.
sende von Chinesen, und der Massenmorder
Sassoon wurde vom King geadelt. Heute
^rin&ipicn cpferte man imp ^pfiriiien,
macht die Jugend Nationalchinas Jagd auf
Opiumhandler, und wenn sie einen erwischt,
um dufMibelleu A>erru midline J?lieneu.
wird er offentlich hingerichtet. — Aber, wie
gesagt: fur's Gewesene gibt der Jude nichts.
t^oeb fc* e ft uidn nuf tfiuicn uuP Jricfb bePdfbt,
Er gestattet allenfalls den Gojim, dariiber zu
bdt mdu burner nur febleebte C^efdidfle geiiidebt.
debattieren. Von dieser Erlaubnis hat das
britische Unterhaus kiirzlich Gebrauch geJ^tdii fiel diif Pie „vbdcbt« unP Veib"j.^ilfe rein,
macht und eine langere Aussprache iiber das
nidii fduftc s^dPC()lic ui tcuer ein
Thema „Britisches Empire" veranstaltet,
also iiber etwas Gewesenes, fur das kein Jude
unP bpfftc, nidii fenne Pub £cbirffdl beiriigeit
auch nur einen Cent gibt. Er ist namlich
unP
fpnne duf kPump nceb trcb dllePem fieqen.
schon vor langer Zeit „groB eingestiegen" in
USA.-Werte, und das, was vom ehemaligen
Tiber: Ajpffnunqen finP id iRdticb nur unP ecbdU,
britischen Weltreich vielleicht, noch iibrigeine idtfdcbe if! Per TltldntitiPdll!
bleiben wird, gedenkt er im Ausverkauf als
„Mezigc" zu ramschen. Und wenn noch irA>ier bilfl nicht Per £*cb, nicbt Pie f brdfc, pje frecbe!
gendein verkalkter Lord Rosinen im Kopf
Ajier beifjt ee>: „ 3ebn 3?uU, nun be^dble Pie 3 ccbc!"
und Mandeln im Hals hat, so kann er damit
noch nicht einmal einen Kolonialwarenladen
betreiben, geschwelge dcnn ein koloniales
Empire erhalten. Als Merkwiirdigkeit oder
besser Monstrositat wird sich allenfalls die
Firma Ringling Brother, die das Erbe des
Humbugkonigs Barnum angetreten hat, jenen
Herm Vansittart sichern, der sclber „spinnt",
obwohl er Raupen im Kopf hat. Sic transit
gloria Schundi! So endet ein System moragegen waren sie frech wie der Schmutz der unumwunden, unzweideutig und unmiBverlisch-politischer Minderwertigkeit.
Gosse, aus der sie stammen. — Aber noch standlich den Bankrott zu erklaren.
Vorliiufig freilich sitzen die Ritter von der
manches andere war in der britischen Presse Er tat das mit den denkwiirdigen Worten:
traurigen Gestalt noch im Unterhaus beizu lesen, was eine „Empire"-Debatte iiber- „Ich bin niemals der Meinung gewesen, daB
sammen und beweisen durch allerlei Tiraden
flussig gemacht haben konnte. Zum Bcispiel, das Empire durch ein Stuckchen Bindfaden
die Moglichkeit des paradoxen Zustandes,
daB Eisenhower die Unterstellung der bri zusammengehalten werden miisse!" —
xlaB im Unterhaus die Oberstiibchen nicht
tischen Eisenbahnen unter seinen Befehl Da hatten sie es nun, die wilden und aufganz in Ordnung sind. Denn wenn die Herrverlangt, oder daB man in Kanada recht bose geregten Debatter! Da hatten sie nun von
schaften einen Blick in die Zeitungen ihres
wird, wenn es einem Inselbriten einfallt, Ideen, Gefuhlen und anderen ImponderaLandes geworfen hiittcn, dann hatten sie sich
Worte wie „englisches Mutterland", „briti- bilien gesprochen, da hatten sie Theorien
— so sie bei Verstande waren — sa gen miissches Empire" oder „Dominion" uberhaupt entwiekelt und Probleme aufgerollt, hatten
sen, daB ihre Debatte iiber das Empire allzu
auszusprechen, daB nordamerikanische Polisehr post festum erfolgte, und daB die tiker offen zugeben, kein Mensch in den unverdaute Phrasen von sich gegeben und
Freunde aus den USA. iiber das Thema schon Staaten habe jemals die Absicht gehabt, die versucht, sich mit f'femden Stilbliiten aus der
langst zur Tagesordnung ubergegangen sind. auf 99 Jahre gepachteten britischen Besit- einschlagigen Literatur zu schmiicken. Und
Sie hatten — die Unterhausler namlich — zungen uberhaupt wieder herauszugeben. mit einem Male rollte das alte WhiskyfaB
beispielsweise in ihrer Presse eine Notiz ge- Wenn die Unterhausler zu allem UberfluB auf die Rednertribiine und sprach die illulesen, die beredter als irgendein Parlaments- vielleicht auch noch beobachtet hatten, mit sionsmordenden Worte von' dem Stuckchen
redner das ausdriickt, was iiber das ehe- welcher Leichtigkeit Henry Morgenthau den Bindfaden! Er gab zu, daB John Bulls ehemalige Empire heute noch zu sagen ist. In britischen Wirtschaftstheoretiker Keynes mals so stolzes Weltreich auseinanderbreche
dieser Notiz stand namlich zu lesen, die eng- iiberspielte, der in Sachen Weltwahrungs- wie ein Liberty-Schiff des Herrn Henry
lischen Generate hatten, wenn sie einem bank zugunsten GroBbritanniens ein Wort zu Kayser. Den sehr ehrenwerten Mitgliedern
Yankeeleutnant begegnen, zuerst zu griiBen. riskieren wagte, dann hatten sie vorgezogen, des Parlaments blieb die Spucke weg. —
Aber, ich weiB nicht, ob nicht der oder jener
Die Begriindung dieses Befehls ist zu blod, durch beharrliches Schweigen wenigstens
Abgcordnete des britischen Volkes diesen
als daB sie selbst ein echter Brite fiir bare den Eindruck philosophischer Haltung zu
einen Gedanken gehabt haben mag: Chur
Miinze nehmen konnte: „die jungen ameri- erwecken.
chill, verachte mir „ein Stuckchen Bind
kanischen Offiziere seien zu schiichtern, um So redeten sie sinnlos fiir und wider und gefaden" nicht. Denn wenn wir, nach dem Zerihrerseits einem britischen General die mili- bardeten sich als Ganse, die durch ihr Gefall des Empire, endgiiltig ein insularer
tarische Ehrenbezeigung zu erweisen". —
schnatter das Kapitol zu retten hoffen, das Kleinstaat geworden sind, dann wird ein
Bisher haben die Yankees so groBe Schiich- in Wirklichkeit langst vom Feinde besetzt ist. Stuckchen Bindfaden zum Aufhangcn fiir
ternheit allerdings nur gegeniiber dem At- So blieb denn Herrn Winston Churchill nichts unsereinen das einzige Mittel sein, sich vor
lantikwall an den Tag gelegt, sonst hin- anderes Ubrig, als zum ersten Male klar und der G.P.U. zu retten!
roif»
&labbcrabatfcf)

&labberabatfd)

OH R 0 N I K
„Wir werden ausgeschickt, uirt die Japaner
zu bekiimpfen, aber die Juden bleiben in der
sicheren Heimat", das ist der Text eines
jetzt an vielen nordamerikanischen Universitaten gesungenen Liedes, berichtet die Newyorker Zeitschrift ..America". Das Blatt
zeigt sich ..auBerordentlich beunruhigt" iiber
das weitere Ansteigen des Antisemitismus
in den USA. und erklart, daft alle judischen
GegenmaBnahmen keinen Erfolg gehabt
hatten. Die von Juden einberufenen Massenversammlungen wiirden von den Kommunisten benutzt, um dort ..kommunistische
politische Erziehung" zu betreiben.

A D M I R A L S C H E L It
„ Cfbcnfo ipic (in 0ri)iff&ocibant> nur
buburrt) VcifluiiiKii crMdt, Daft cr <k?
f(f)lcffcti baubclt unb jcbcm ®inf bee
^iibrcre fclqt, fo fclltc audi unfcrc
^oll^cmcinfdiaft fid) beffen bciruftt
• blcibcn, ban bcr & taat nur bann t?r«
fclqc crMflcn rami, ivcnn ollc ciniq
unb bcreit finb, fiir ba« $bd)flr, bae
Hatcrlanb, bne Vcbcn binuiqcbcn.
Jtur in bcr <^efd)icff(ni)(it licqt xrofl
unb Qclitigen."

SOMMERR1TT
Von
Gerhard Maicr

Wohlan, mein Rofi, wir reiten,
doch heute nicht zur Schlacht!
Das sind die alters Zciten,
da noch dcr Friede lacht'!
Wie oft wir beidc habett
getraumt in Eis und Schnec:
nur einmal noch zu traben
durch roten Mohn und Klce!
Und untcr%breitem Banme
hinein ins Land zu spdhn,wenn rings im reifen Raurne
die braunen Schnittcr miihn!
Ein Wunder will ich's bciflen,
wie's heute uns gcschieht:
neu weclet am Huf das Eisen
dcr Erde traumend Lied.
Da wogt der Ahrcnhiigel,
vom Sommerwind gewellt:
hoch reck ich mich im Biigel
und iibcrschau die Welt.
Mein ist der Tag, die Rlduc,
und mein das goldne Licht:
du Sonncnscele, freue
dich hell und bange nicht!
Ob nie die Waffen schweigen,
zur Ruh nie kommt die Welt:
die Ahren stehn und neigen
sich ewig auf dem Feld.

So sicher ist diese amerikanische „Heimat" allerdings auch nicht, denn die Gangster verfiigen
iiber gute Scharfschiitzen. Andererseits bestcht
zwischen Juden und Gangstern Personalunion,
so dafl das Lied die Wahrheit sagt. Wenn nun
die Amerikaner das Ansteigen des Semitismus,
die Juden das Ansteigen des Antisemitismus be
unruhigt, dann ware die Beruhigung eben doch
am sichersten durch Beseitigung der Juden zu
erreichen. Aber gerade das wollen diese eben
nicht vinschen.

Ein USA.-Luftwaffenmajor, so berichtet die
amerikanische
Wochenzeitschrit
„News
Week", kam von den Kampfen im Siidpazifik zuriick und wurde dem Kriegsministerium, einem gigantischen Gebaude, zugeteilt. Der Major, bekam fiir sein Biiro mehrere Assistenten. Nach zwei Tagen zog er
in ein and<eres Biiro um. Danach wechsclte
er sein Biiro alle zwei bis drei Tage.
SchlieBlich gab er seinen Untergebenen Befehl, seinen Schreibtisch in die Herrentoilette zu schaffen. Dies wurde dem Oberst
gemeldet, der sofort zwei Militararzte beorderte, da er glaubte, der Major habe sich
offenbar im Pazifik eine Geisteskrankheit
zugezogen. Die Arzte fanden jedoch den
Major durchaus zufrieden an seinem Schreib
tisch in der Toilette. Auf die Frage, warum
er diesen Ort als Arbeitsplatz gewahlt habe,
antwortete der Major, es sei dies der einzige
Ort, wo die Leute in diesem Ministerium
wiiBten, was sie tun.
Ein Optimist, dieser US A.-Major! Er hat anscheinend noch nie etwas von „Latrinen-Parolen"
.gehort!

Schwert und Borse

DaB die britische Regierung gewisse diplomatische Rechte der neutralen Staaten aufgehoben hat, brachte an der Newyorker
Borse eine heftige Baisse, weil es als eine
Vorbereitung zur Invasion ausgelegt wurde.
„Alles wollte verkaufen, die Umsatze wurden sehr erheblich; das Hauptmotiv war,
daB man sich vor den erwarteten Kriegsereignissen sichern wollte", heiBt es in einem
Bericht.
Kennen wir. „Rothschild siegt bei Waterloo."
Gegen Merkur ist Mars ein Waisenknabe.
ati.

Unterhaltungen unter Diplomaten
in London
Graf Giild enstern: „Peinliche Lage hier. Ich
melde mich beim Revirement nach Moskau."
von Stauff acher: „Glauben Sie, daB dort — ?"
Graf Giildenutern: „Da — lesen Sie. Freund
Rosenkranz schreibt mir, er konne das Klosett ohne Geleit aufsuchen."
b. Kr.
Die ..Dully Mall" l>ekla«t die nchwache Anslandtpolltik
Kntilttmlti und attiUt den NoUclirel uu», ,,mnn v oile eudltcli
cintiial den Ldwen lirflllen lid ren".

VorlA'ufig quiekt der l.itwe nur dann und wann,
wenn ihni nHnilich einer .seiner lieben Hundesgeno.s.sen wieder einmal auf den Sc/iwanz tritt.

Das Nachrichtenbiiro „La Correspondenza" in
Rom teilt mit, daB, nachdem Konig Viktor Verstandlich
Emanuel nach der von ihm geleisteten Unter- Der Vesuv hat wieder einen schweren Ausschrift unter die Lateranvertriige mit dem bruch gehabt.
Vatikan aus der Loge ausgeschlossen worDer Vesuv hat recht. Es ist in Siiditalien ja
den war, von der GroB-Orient-Loge wieder
auch zum K .../
|.».
als Bruder zugelassen wcrde.
Die von ihm verratenen Italiener werden nun
erst recht sagen: „Du bist der beste Bruder
nicht!"

Zweckgebunden

Moisches und der krummnasigste aller Cohns
geradezu dekorativ wirkenl
eve.

Die noch im Kurs befindliohcn Miinzen hat er
gliicklicherweise rechlzeitig noch mitgenommen.

Marschall Tschiangkaischek hat, nach einer
Meldung aus Tschungking, einen Befehl erWahrend Roosevelt jede Gelegenheit benutzt, lassen, wonach die neuen Rekruten, um sie
um sich der jiidischen Greuelhetze gegen am Desertieren zu vcrhindern, nicht mehr
Deutschland hinzugeben und sich als Freund mit Stricken zusammengebunden werden
der Juden zu erweisen, beeilt sich auch der durfen.
Vefrater Badoglio, seine Willfahrigkeit ge- Soil ten im achten Jahre eines fiir Tschungkinggeniiber dem Judentum herauszustellen. So china sinnlosen Krieges Strickc nicht mehr geniihat er jetzt ein Dekret unterschrieben, das gen, um die Rekruten bei dcr Stange zu halten
at*.
den Juden den Eintritt in sein Heer erlaubt. und nun Ketten no tig seinf
Fast jubelnd meldete darauf ..United Press",
daB der jiidische Hauptmann Moses Cohn Zweierlei
Kompaniefiihrer im Leibregiment Viktor Viktor Emanuel erklarte, bei seiner Flucht
aus Rom sei ihm das Schmerzlichste geweEmanuels geworden sei.
Na ja, im Vergleich zur Fleldengestalt des Re sen, daB er seine Munzensammlung habe
bambino muf$ selbst der plattfiifiigste aller zuriicklas&n miissen.
H. k .

Stlabberabaifd)
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Nordufrika w urde neuerdings wieder vou i-i uer Heitsclireckenplage heimgesucht.

Geschafte

PortrtU cU$
ftUuUUradatsik

E i n e u n gc m c i n „ a me r i k a n i s c h e " G e s c h i c h t c
Klne ofTenslclitlieh JiidUc'lie Firnia In USA. hat unter dem Vorwabd, eln ScliIfTMrcpiirnturprogrnmm fllr die Sowjets
durc-hxufUhren, elnen Kredlt von 400000 Dollar von dor USA.-Hegicrung erhalten. Dan U8A.-Jn«tlxmlnUt«rium hat
jetxt fi'HtgcHtellt, dull die Kirmu werier elne Werft noch eln Trorkeiulock l>e»itzt. Die elnxlgen Lelteweaen, dieaurdrin
(>cliinde der Werft zu linden seien, seien gruHende Kilhe.

T R U D E H E S T ER B E R G

Auf der Terrasse von Knatchbulls Hotel zu
Miami saBen — o der besser flegelten sich in
Liegestiihlen zwei sehr ehrenwerte Gentle
men namens Naftule Goldbloom und Samuel
Fifar. Zwar verbot die Hausordnung des
Hotels, sich auf der Terrasse anders als korrekt angezogen zu zeigen, aber dennoch war
bei beiden Herren der groBere Teil ihres
Korpers unbekleidet, namlich die Nase.

Aufn. Tobi»

Wenn OH ko inon andcren (iiund Kiibe,
dieser SoliHUHpiolorin oinen LorboorItrnnz /u wind en, so KoniiKto sclion die
Tntsache, daB sie nicht zu don „|irol>lo-

I

matischen Xaturcn" cohort. Ihre saffige, loboiisvollo DarstclliuigHart vorninohto duroh violo Jalire, dom litorn-

risch vorkoininonoii Genre dor modornon Tanzoporctto ktinatloriaoho Bodoutung und jenon Humor /u vorloihon,
don man in don Librcttis HO Hchmerzlioli verniiflte. Dann stand Trudc
Hestcrbcrg in dor vordcratcn Roiho
jonor Kiinstlor, dio nioh um oino Wic-

dcrbelebung dor Hrcttlkunst bemiihton, jenor Jvleinkunst", dio HO groBe
AnfordoruiiKon an Kiinnon, Geschnmck
und darHtollorinobo Intoiisitiit sfellt.

Trudo Hontorboric bohorrnohto wie nur
Kanz wenigc dio Kunnt don ChaiiHoiiH,
jonor Art goaungonen Knrzdramaa, deron Vortragondor alio Itollon in seiner
Person HUggcntiv vorkorpern mtiB.
AIIH dor Wiodorbolobung don Brottln
ist, wie man wciB, niohtH gowordon.
Dio wortvollen Bogabungon. die nioh

dorartigon

Bestrobungon

widmeten,

kolirton entweder ZIIIII Theater zuriiok, odor Hie wurden — wie dor loidor zu friili vorntorbono Itudi Goddon
— fiir don Tonfilm ontdookt.
Auoli Trudo lIcHtorborg wurde

—

wiewohl sie nooh immcr in don groBon Yarietds find Kabarotts oin bogoiHtortOH Puhlikum fiir ihre Sondorbogahung findot — hiiufig fiir Tonfilmaufgabon eingesotzt Wan nio da
zcigon konntc, vorinochte nioht, dom
solioii hokannton und vortrauton Bild
ihrer Poi'Hiinliohkoit noue Ziigo liinzu/ufiigon. Abor dio Kunnt dcrllostcrhorg fanil oin griiBoron Publikiim als
bishor, und «or nio sobon bisbor goHohiitzt hatte, frouto sicli immor wiedor, ihrer prarbtvoll-hommiingHloMoii
Vis oomioa zu bogognon. Iloffontliob
ist das auoh in Zukiinft nooh rooht oft
dor Fall.
«

ftlnbbcrabatfrf)

Aber nicht diesem Umstand verdanken sie
unser Interesse, das wir sonst im selben
MaBe auch den meisten andern Gasten des
Mister Knatchbull zuwenden miiBten, sondern was uns an den beiden GroBnasen
fesselt, ist das Gesprach, das durch sie —
mit Unterstiitzung der Hande — gefiihrt
wurde.
„HaiBt a Chammer, was du bist!" naselte
Fifar, „wenn du hiilst die Zeitung eso, daB
die Buchstaben stehen auf dem Kopf, wird
kein Mensch dir glauben, daB du kannst
lesen!" — „Nebbich!" schnauftc Goldbloom.
„Was bedarf ich zu lesen, wenn mir eben hat
am Telephon der Isi gesagt, in alle Zpitungen stoht, mer hatte entdeckt unsere
Werft!" — „Naftule", meinte Fifar begiitigend, „biste meschugge? Wie kann mer entdecken unsere Werft, wo se doch nix existiert!" — „Nu eben", war die Antwort, „und
das hat mer gefunden heraus. Mer hat wollen besehen unsere Trockendocks, und man
hat dorten erblickt ii W iese mit Kiihen! Hatteste wenigstens angeschafft a Seekuh!" —
„Ze was?" grinste Fifar. „Du sagst doch,
daB mer hat gesehen die Kuh sowieso!" —
Nun war es mit Goldblooms erkiinsteltem
Gleichmut aus: „Willste endlich lassen deine
Petites?" schrie er wiitend, „willste aufhoren
mit deine faulcn Spriich, wo es ankommt auf
I achles, nicht auf Schmonzes! Mer wird
kommen und uns wegnehmen die 400 000 Dol
lar und mer wird uns einsperren nach SingSing!" — Aber Fifar blieb ungeriihrt: „Sollen se kommen gegangen zu nehmen! Wo
nix is, wo alles is verschoben, kann nix neh
men sogar der alte Gannef Morgenthau! Und
glaubste, se werden uns geben gratis Kost
und Logia in Sing-Sing, solange mer konnen
bezahlen die Miete in Knatchbulls Hotel?"
„Glaubste, denkste, meinste
" Goldbloom
sprang so erregt aus seinem Liegestuhl auf,
daB er beinahe mit seiner Nase ein Loch in
das Sonnenschutzdach gebohrt hatte. „Du
hast angeriihrt das Schlamassel, und du
wirst umkommen darin, so wahr ich Gold
bloom heiBe!" — „Nu, weil du heiBt Pincus
Itzig und nix Goldbloom, werd ich mich halten heraus aus dem Schlamassel! Aber du
wirst die Krank bekommen, daB sie nimmer
und nimmer a Ende nimmt, wenn du nicht
aufhbrst, hier ze schreien wie a Meschuggener! Was is schon! Wir haben versprochen
zu reparieren die Schiffe, welche wird
schicken die Sowjetunion — und wir haben
nix repariert. Der Henry Kayser hat ver
sprochen ze bauen Schiffe, die transportieren
sollen Kriegsmaterial nach England, aber se
haben nix transportiert, weil se sind kapores
gegangen vor der ersten Reise. Zu Kayser
sind gekommen die Ochsen und haben gebriillt vor Bewunderung, bei uns sind gewesen die Kiihe auf der Weide und haben gebriillt vor Lachen, weil mer hat geglaubt, se
reparieren Sowjetdampfer. Kayser is ge-

worden a Milliardar, wir haben erst erganneft 400 000 Dollar! Wir haben noch vor uns
a groiBe Karriere! Also, was schreiste! ?" —
„Fifar", seufzte Goldbloom bekiimmert. „Du
hast dich lassen stechen von der kalifornb
schen Sonne! Du vergiBt den Skandal, den
machen wird de Konkurrenz! Der Kayser
hat doch wenigstens gebaut die LibertySchiffe. Aber bei uns is nix! Kein Schiff,
kein Dock, kein Arbejter, keine Werft, kein
nix! BloB ii Firmenbriefbogen, ii Stuckchen
Wiese und ii paar Kiihe! Zu was haste gekauft die Kiihe ? Geniigt es nicht, wenn wir
melken die amerikanische Regierung?" —
„Was heiBt, ich hiitte Kiihe gekauft?' Ich
hab blolj verpachtet de Wiese, damit se nich
daliegt als totes Kapital! Hab ich mit dir gegriindet a Naturschutzpark oder a geschaftliches Unternehmen? — Und wenn du hast
Moire vor dem Skandal, dann haste nich verdient, daB dich deine Tate jemals Asis-Possim
genannt hat! Wenn die Zeitungen heute
schreiben esoi — se werden morgen schreiben
eso! LaB mich reden mit dem Jiiden, der wo
die Boutique halt." —
Aber Goldbloom gab sich noch immer nicht
zufrieden. Er wendet ein, daB doch die Zei
tungen nicht allein die Feinde seien, die man
fiirchten miisse. Es gebe doch immerhin
noch den KongreB, es giibe Senatoren, es
gabe sogar eine Bundeskriminalpolizei.
Fifar horte gar nicht mehr zu. Er hatte sich
gleichfalls erhoben, war zum Telephon gewatschelt und hatte lange und eindringlich
mit seinem „Rechts"-Anwalt gesprochen.
Wenige Tage spater brachten die Zeitungen
im Sperrdruck folgende Notiz:
Meisterstiick der Industrietarnung.
Dem rastlosen Eifer der verdienstvollen Industriellen Fifar und Goldbloom ist ein
Meisterstiick der Industrietarnung gelungpn.
Um ihre bekannte und geschatzte Werft vor
feindlicher Spionage zu schiitzen, haben sie
sie so genial versteckt, daB selbst eine Sachverstiindigenkommission der USA.-Marine
sie nicht zu finden vermochte.
Die Firma hat daraufhin eine Anerkennungspriimie in Hohe von vier Millioncn Dollar er
halten."
Auf der Terrasse von Knatchbulls Hotel in
Miami schliefen zwei Gentlemen namens
Naftule Goldbloom und Samuel Fifar den
Schlaf des „Gerechtcn". — Den Preis«fiir
ihre Kuhweide hattcn sie gesteigert.
jev
SPRICHWORT LICHE
NEBENGEDANKEN
Ein gut Gewissen ist noch heute
das Kissen, das den Schlaf verschiint.
Es s ind nur leider so viele Leute
das Schlaf en — oh n e Kissen gewdhnt!
Nie sei des Sprichworts Geltung geldscht,
dafi eine Hand die andre wascht.
Man sollte nur immer daneben schreiben,
dafi leider meist — beide schmutzig blciben.
Das Be fire ist des Guten Feind,
so sag t d as Sprichwort. Klug gemeint!
Wahrscheinlich will deshalb auf Erden
die Besserung — keine gute werden!

v.

b.

J ten sell reckon
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„Nein — Anier 'tkaner

. ."

&Iabberaba*t$

A M R A N D E D ES A L L T A G S
I)er griiBere GenuB
Im Jahre 1885 war zu Menzels 80. Geburtstag im Kaiserhof in Berlin ein groBes Festbankett in Vorbereitung.
Der Kaiser
schickte einen Stellvertreter und hatte
auBerdem veranlaBt, daB die zu feiernde
kleine Exzellenz mit einer Hofkutsche abgeholt werden sollte. Die Giiste waren bereits
erschietien, aber wer nicht kam, war Menzel. Man befiirchtete, daB er das Fest verschlafen wiirde^ und einige Herren beschlossen, ihn zu holen. Als sie vor dem Hause
des Kiinstlers ankamen, stand die Hofkut
sche, die mit zwei prachtvollen Happen bespannt war, noch vor der Tur, und Menzel
— einen groBen Zeichenblock in der Hand
— skizzierte sie. Darauf aufnierksani gemacht, daB im Kaiserhof schon alios fieberhaft auf ihn warte, sagte der Maler: „Menschen, die in einem Festsaal ein Geburtstagsessen herunterschlingen und ganz iiberfliissige Reden halten, die kann ich alle
Tage sehen, aber zwei so herrliche Happen
wie diese nicht."
k v

Unauslbschlieh
Der durch seine scharf-kritisehen Epigranime beriihmte Mathematik-Professor
Kiistner rief einmal einen Schiiler an die
Tafel. Er sollte den Pythagoriiischen Lehrsatz beweisen. Der Schiiler besann sich
eine Zeitlang und wollte dann anfangen.
Da sagte der Professor zu ihrn: „Wischen
Sie mal weg, was Sie da hinschreiben wollen!"

Nichts verloren
Nach einem Konzert in Meinlngen wurde
Max Reger von einer Prinzessin durch langatmige Komi>limente ausgezeichnet; sie
riihmte nicht nur die vollkommene Darbietung, sondern auch die Art des Dirigierens.
Am SchluB bedauerte die Begeisterte lebhaft, daB sie wiihrend des Spiels nicht das
Gesicht des Dirigenten sehen konnte.
Der Meister liichelte und meinte, auf die
Vor- und Riickwartslesbarkeit seines Namens anspielend: ,,Da haben Hoheit nichts
verloren, ich schau namlich von vorn gerad
so aus wie von hinten. Reger bleibt immer
Reger!"
ky

Geschickt verteidigt
In einem ProvinzprozeB verteidigte einer
der bekanntesten Anwiilte Scjiwedens, dem
der Ruf eincs gefiirchteten Gegners vorausging. Der Rechtsbeistand der Gegenpartei,
ein unbekannter, aber pfiffiger Advokat aus
dem Landstiidtchen, wo d as Verfahren stattfand, begann sein Pliidoyer folgendermaBen:
„Meine Herren, wenn ein Kind leicht erkrankt ist, holt man sich einfach beim Apotheker Rat. Wenn es ernstlich krank ist,
schickt man zum Arzt. Wenn aber der Zustand des Kranken hoffnungslos ist, laBt
man irgendeine Beruhmtheit aus der Hauptstadt kommen. Ich glaube daher nicht zu
iibertreiben, wenn ich behaupte, daB der
ProzeBgegner seinen Fall fur hoffnungslos
halt, da er sich meinen beriihmten Kollegen
aus Stockholm hat kommen lassen."
«•

Englishes Schwimleluntcrnehmcii
Was ich einst, wenn ich sterbe
und meine Liiste hi* fie,
ganz unverbraucht vererbe,
ist meine Trancndriise:
Im offnen Rachen
des Todesdrachen
sollst du noch lachen,
mcin Herz!
Wciuklin Dudcltack

Der Hauswirt als Wohltater
Gellert, der urn die Mitte des 18. Jahrhunderts den literarisch maBgebenden EinfluB
an der Leipziger Universitat ausiibte und
namentlich durch seine volkstiimlichen Fabeln und Erzahlungen beriihmt geworden
ist, stund in dem Rufe, besonders mildtiitig zu sein.
Eines Tages kam zu ihrn ein Unbekannter
und bat um eine Unterredung.
„Herr Professor", begann er, „ieh weiB, Sie
haben ein gutes Herz. Eine arme Frau, die
seit Tagen nichts gegessen hat, wird heute
vor die Tur gesetzt, weil sie die drei Taler,
die ihre Wohnung kostet, nicht bezahlen
kann."
„Die Armste!" sagt Gellert mitleidig und
langt schon in die Tasche.
„Ja, das Elend ist groB. Und fur Sie, Herr
Professor, sind ja die paar Taler kein Geld.
Wollen Sie der Fruu helfen?"
„Aber natiirlich— geben Sie mir den Namen und die Adresse!"
„Das ist nicht notig", erwidert mit dankbarem Liicheln der Besucher, „Sie konnen
das Geld mir iibergeben. Hier ist die Quittung — ich bin namlich der Hauswirt der
Frau." ff

Voraussetzung
In Frankreich sollen die Rennplatze ,von
Boulogne, Vincennes u. a. mit groBen Viehherden belegt werden, wodurch man die
Milchversorgung der Pariser Kinder sicherstellen will.
,
Dazu miiBte man allerdings den auf die
Platze gelassenen Kiihen begreiflich machen,
daB es keine Rennplatze mehr sind, die sic
bevolkern. Sonst wiirde wohl die Qualitat
der Milch arg leiden!
DER ZEISIG
UND DAS UEBESPAAR

LONDONER
FltEJHLING
,,/ch .soil den Frit Itli ng
in das l.eltcn liner l.ordschaft bringen?— ft ar e
da nicht ein Priemeltopf
Lesser am Platze?"

Ein Zeisig setzte sich zur Rast
auf einen Ian gen, griinen Ast.
Hier gliittete er sein Gefieder
und sah alsdann zur Erdc nicder.
Dicht unter ihrn, am selbcn Baum,
er traute seinen Augen kaum,
safi festgischmiegt ein Liebespaar,
das ganz vertieft ins K listen war.
Er kiifite sie, sie kiifite ihn,
im lauschig-dunklen Waldesgriin.
Drauf kiifite sie ihn und er sie,
die Hand an ihrem runden Knie.
Er fliistcrte, wie Manner sind:
„Meih heifigcliebtes Zuckerkind!"
Der Zeisig, der das auch gehort,
war sittlich, wie man sah, empprt,
und liefi, ob solchem Liebeslallen,
schnell auf die beiden etwas fallen
und fing den Schnabel an zu schleifen,
um gleich ein S pott lied laut zu pfeifen.
Er hatte sich dabei gedacht,
dafi er es richtig so gemacht.
Doch sah er bald, dafi er geirrt.
Der )singling wischte, noch verwirrt,
Mit einer Handbewegung knapp
das Etwas sich vom Antlitz ab,
und sprach zum Miidchen hochbeschwingt:
„Horch doch, wie schon das Voglein singt!"

Schwedt. K. R. Eine Freundin aus dem
ltheinlande hat Ihnen folgendes, dem „Remscheider General-Anzeiger" vom 21. 3. 1944
(Nr. 68) entnommenes Kochrezept fiir eine
Griitzspeise geschickt: „Griitzspeise: 80 g
Gerstengriitze, ft
Liter Wasser, V* Liter
Buttermilch oder % Milch, auch mit Was
ser gemischt, Zucker. — Die Gerstengriitze
wird mit dem Wasseer ee ckeeroWasser
Wasser 6edaPb eeigtPSsrs. ike Wasser kalt
angesetzt und fast gargekocht..."
An diesem Rat ist die Zwiebelfischhexe beteiligt,
eins der Enkelkinder von Teufels Grofimutter.
Wo die mitkocht, gibt's allemal ein heilloses
Durcheinander.

Holzmaden. Dr. E. Im „Neuen Wiener Tagblatt" Nr. 79 haben Sie folgendes Heiratsgesuch gefunden: 24jahr., groBe, schlanke,
geschiedene Frau, nicht unbemittelt, sucht
fiir 2 kleine Miidelchen lieben, gut. Vati und
aufrichtigen, braven Gatten.
Sie wundern sich, dafi diese Mama fiir ihre z
Miidchen gleich einen Mann sucht, zumal diese
Miidchen noch ganz klein sind. Aber das kann
man doch nicht friih genug.

Tripkau bei Streetz. A. Ph. In den „Dusseldorfer Nachrichten" vom 4. 3. 1944 tragt
eine Bekanntmachung die Oberschrift: „Bestandesaufnahme fiir Bussbodenbelag".
Wir wiirden annehmen, dafi es sich hier um eine
auf Kloster sich bezichende Mafinahme beziehe,
wenn der Wortlaut der Bekanntmachung uns
nicht eines anderen belehrte.

Ratibor O.-S. H. S. Im Leitartikel „England und Amerika" der „Deutschen Allgemeinen Zeitung" vom 12. 3. (Nr. 71) wird
gesagt: „Von den Dominien halten zur Zeit
Italien und Neuseeland noch zum britischen
und Kanada eindeutig zum amerikanischen
Standpunkt, wiihrend in Afrika und Siid"amerika offenes Rennen ist."
Dominium Italienf J a, wenn es nach Badoglio
ginget

,,1'ber Ihre Dividendenanspriiche an unsere Her gitan- und IIktten-A.G. sprechen Sie am beaten
mit unserem I/errn (leneraldireitor, ich verbinde Sie .. ."

Schleusingen. F. E. „Neues von den Alten"
heiBt ein lehrreicher Aufsatz der „Deutschen
Illustrierten", Nr. 52 vom 21. 12. 1943. Darin
haben Sie aber folgende Stelle angestrichen:
„Die Caracalla-Thermen erstreckten sich aut
einen Raum von 26 000 Quadratkilometer.
Eine mittlere Kleinstadt hatte auf diesem
Areal Platz gefunden." Und weiter heiBt es:
„Noch gewaltiger in den Dimensionen waren
die Thermen des Diokletian, die auf 37 500
Quadratkilometer errichtet, Platz fiir 3000
Badende boten."
Kein Wunder, dafi diese Thermen, wie in der
Darstellung bemerkt wird, weltberiihmt waren!
Baderanlagen, von denen die eine in ihrer Grofie
dem Konigreich Belgien fast gleichkommt, wiih
rend die andere es sogar noch iibertrifft, verdienen wahrlich diesen Ruhm. Was fiir eine
Kleinstadt ist Berlin mit seinen lumpigen 878
Quadratkilometern, gemessen an den Thermen
des Caracalla und erst recht denen des Diokle
tian! Wie vereinsamt miissen sich aber die jooo
Badenden in diesen Riesenraumen gefiihlt haben!

Schwerin (Mecklenhg.). K. K. In einem
Sumnit, Post Miihienbeck b. Berlin. E. G. Aufsatz iiber Irland schreibt die „LandesEine Anzeige in Nr. 307 des ..Briesetal- zeitung fiir Mecklenburg und NachbargeBoten" vom 31.12.1943 lautet: „Damensport- biete" in ihrer Nr. 68 vom 21. 3. 1944:
uhr zum Anknopfen von Soldatenfrau in „Heute leben auf der von der Irischen See
Bergfelde, WilhelmstraBe, verloren. Wieder- und dem Atlantik umspiilten Insel 43 Bewohner auf den Kopf der Bevolkerung."
bringer erhiilt hohe Belohnung."
Sie fragen, wie man denn eine Soldatenfrau an
eine Damensportuhr ankniipfen konne. Sie kleiner Schaker!

Wie mag man die Kopfbewohnerzahlung durchgefiihrt habenf Urigens glauben wir an ihr Ergebnis nicht, halten vielmehr die Zahlenangabe
fiir eine Ausgeburt des britischen Irenhasses.

Ktiln. S. A. J. In ihrer immer'sehr anregenden Abteilung „Unsere Meinung" schreibt
die ..Deutsche Allgemeine Zeitung" am
8. 1. 1944 (Nr. 7): „Und nun also, nachdem
seit 1939 samtliche Festlandsdegcn Englands
ihre Haut vergeblich fiir die egoistische britische Europapolitik zu Markte getragen
haben, ist die Times empdrt usw."

Als wir noch zehnjahrig waren,
Dachten wir: Wenn wir mal grofi sind,
Und all unsre Kleinheit erst los sind,
Wird uns das Leben mit wunderbaren
Erfiillungen segnen

Sie meinen, es ware, we'll von Degen die Rede
ist, richtiger gewesen, zu schreiben itihre Scheiden zu Markte getragen haben". Die Sprachlehre nennt Bildgemengsel nach Art der obigen
Katachresen.

All unsre Traume verregnen.
Denn als wir dann grofi und erfahren
Und alter wurden im Leben,
Spiirten wir bald, dafi wir eben
Doch nur Kindskopfe waren.
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Stadthugen. D r. P. „Die Schaumburg"
bringt in ihrer Nr. 56 vom 7. 3. 1944 einen
die Verdienste des Jubilars warm anerkennenden Hinweis auf den 70. Geburtstag des
bekannten Staudenziichters Karl Forster in
Potsdam-Bornim.
Da heiBt es aber zu
Ihrem und unserem Befremden: „Seine
Ziichtigungsart — besonders des Rittersporns, den er zu einer mannshohen Staude
mit dem wunderschonen strahlendsten Blau
der Bliite herausbildete — sind heute alien
Gartenfreunden und Blumenliebhabern bekannt."
Gewifi gibt es in Ihrer Gegend ein Sprichworl
„Schlage machen grofi", wir glauben aber mit
Ihnen nicht, dafi diese Methode bei Blumen eine
gute Wirkung hat und vor allem nicht, dafi ein
so feinempfindender Naturfreund wie Karl
Forster sie anwendet.

In Nr. 62 desselben Blattes vom 14. 3. wird
„Des Friihlings Reiseweg" betrachtet, der
nach alter Beobachtung in Deutschland von
Svidwesten nach Nordosten fiihrt und, falls
er nicht durch die deutschen Mittelgebirge
etwas verlangsamt wiirde, jeden Tag sich
um etwa 26 Kilometer verliingern wiirde.
„Wenn man beriicksichtigt", heiBt es wortlich weiter, „daB die Entfernung von der
iiuBersten Siidwestecke des Reiches bis zum
Memelland mehr als 10 000 Kilometer betragt, so ergibt sich also, daB der Friihling
in OstpreuBen fast genau vier Wochen spater eintrifft als am Oberrhein".
U^ir empfehlen dem Friihling, sich nicht auf die
Zahlenangabe der Zeitung zu verlassen. Sein
Reiscwegkalender kame sonst arg in Unordnung.

Feldpost.
Der „Volkische Beobachter"
(Miinchener Ausgabe) vom 12. Miirz bringt
folgende Anzeige: „Pelzmantel, Gr. 40, fiir
15jahr. Madchen (Kanin) gesucht."
Ein fiinfzehnjahriges Madchen als „Kaninchen"
zu bezeichnen, scheint uns. in jeder Bezichung
recht bedenklich.
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„Majest tit, das geschieht nur, urn den Feind zu ttiueehen!"
„/)as scheint tnir eine gute Idee zu s -in! — A her wieso ...
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